



























Students’ Growth Through Continuous Practice in Japanese Teacher Training




　 In traditional teacher training, there are few practice opportunities which made a problem of divergence 
between theory and practice.  Hence, I adopted a realistic approach that emphasizes learning by experience 
in the teaching practice class.  Students participate in ongoing Japanese language support activities and learn 
theory in class simultaneously.  In this paper, I used the framework of the multicultural teacher training mod-
el （Saito et al. 2011） to investigate and analyze the studentsʼ growth from the aspect of teaching ability and 
growth ability as a teacher.  The survey was conducted on 18 university students （13 third graders, 5 fourth 
graders）.  The transition of the evaluation scores of the mock lessons was compared between the groups 
with the level of experience.  As a result, it was shown that, in the group with many hands-on experience, 
there is improvement in questioning ability and stability of evaluation that is not influenced by the theme of 
the class.  We also conducted a qualitative analysis of the free description of foreign language teaching beliefs.  
As a result, experienced students proceeded through the ALACT process and recognized the importance of 














退率 1.27％の 7 倍以上の割合となっていることが明
らかになった。さらに，高校から大学等への進学率





















































































































































































































を行った学生 18 名を分析対象とする。下表 1 に，
学生の属性と実地経験の情報を示した。対象学生の
学年の内訳は，4 年生 5 名，3 年生 13 名，日本語母
語／非母語の内訳は日本語母語話者 12 名，日本語












S1 母語話者 3 日本語 22 6 0 28
S2 母語話者 3 日本語 21 1 0 22
S3 母語話者 3 国　語 7 1 10 18
S4 母語話者 4 国　語 5 0 10 15
S5 母語話者 4 国　語 3 0 10 13
S6 母語話者 4 国　語 3 0 10 13
S7 母語話者 3 国　語 2 0 10 12
S8 母語話者 3 国　語 1 0 10 11
S9 母語話者 3 日本語 5 1 0 6
S10 母語話者 3 日本語 3 1 0 4
S11 母語話者 3 国　語 1 1 0 2
S12 母語話者 3 日本語 1 1 0 2
S13 非母語話者 3 日本語 0 1 0 1
S14 非母語話者 3 日本語 0 1 0 1
S15 非母語話者 3 日本語 0 1 0 1
S16 非母語話者 3 日本語 0 1 0 1
S17 非母語話者 4 日本語 0 1 0 1






科教育実習は 10，期間 2 週間の日本語学校の実習
は 5，期間 1 週間以内の場合，1 とした。
⑵　模擬授業の学生相互の評価
　分析対象とするのは，前学期，後学期の両方で模








いて google form で項目ごとに該当する得点にマー
クをして送信する。振り返りのコメントは，学習者
がルーブリック評価をしている時間に模擬授業を
行った学生が google form に記述を行って送信す
る。1 つの教案ごとに 3 グループの学習者に 1 回ず
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や，図など視覚的補助
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　日本語母語話者 3 年生 9 名中，調査に協力してく
れた 7 名について，大学での学修，教育実習，実地
経験などにより，外国語教育についての理念がどの










名のうち，4 年まで 2 年間にわたり日本語支援に参
加し， その回数が 40 回以上である 3 年生 3 名 （S1， 
S2， S3） の 「長期継続群」 と， それ以外の日本語母








属性 学期 1. 説明 2. 板書等 3. 授業展開 4. 内容と目標 5. 時間配分 6. 学習者把握 7. 質問
国語専攻 
（n=7）
前学期 3.48 3.46 2.97 2.85 2.69 3.71 3.59




前学期 3.89 3.72 3.12 3.11 3.17 4.03 3.74




前学期 3.54 3.35 2.83 2.73 2.67 3.56 3.39








































































































































































た。1 年次と 4 年次で比較した時に，長期継続群で
は共通するカテゴリーは 1 つだったが，非長期継続
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